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  A51－year－old man was hospitalized with the compiaints of lef亡chest pai1ユ，ユef亡back pain and
general fatigue． An elastic firm， smooth surfaced and nontender mass was palpable in the left hypo－
chondral region， Radiographic examinations revealed a suprarenai mass with hypervascularity
and inferior deviation of left kidney． Lung metastasis was suspected by the presence of a coin lesion
in the chest X－P． There were no abnormalities in the endocrinological examination． A left non－
functioning adrenocortical carcinoma was suspected and adreno－nephrectomy was performed．
Pathological diagnosis was moderately differentiated adrenocortical carcinoma．
  A total of 75 cases including this case have been reported in tht’． Japanese literature．
































RBc 419×1041mm3． Hb 12．lg／d1， Ht 35．4％，血小
板31．4×104／mm3．血液生化学所見：Na 138 mEq／L，
K 4．7mEq／L， Cl 99 mEq／L， Ca 9．1 mg／dl， P 3．4
mg／dl， BUN 9．7 mg／dl，クレアチニン。．9 mgldl，尿
酸5．o mgld1， T．P。7．291dl， AIG 1．o， GoT loK．u．
GPT 5 K．U． ALP 7．3 K．A．U． LDH 718 Wro． U．
γ一GTP 231UIL FBS 81 mg／dl．血沈1時間値 105
mm・2時間値143 mm． CRP 4＋． CEA 35．O nglm1．




OHCS 4．9 mg／day．尿中17－KS 6，5 mg／day．血中



































       Fig． i． IVP
Left pyelogram is inferiroolaterally deviated
and suprarenal mass is seen （arrows）．
     Fig． 2． Aortography
Left renal artery is depressed inferiolly and





      Fig． 4． Tumor and left kidney
Tumor is capsulated and does not infiltrate to the left kidney．
       Fig． 5． Histopathology
         H． ＆ E． ×100
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症例  報告者  年齢  性別  主 訴患側 大きさ 重量転 帰
69  丸山ら20） 80 男 嚢鵬感 不明  不 明  不  明  不 明
70  水上ら21）  48女 隅隅 右  不 明不 明題胡後
71 小島ら22）  69 女 意識消失発作        不明  不呼吸困難 明  不  明  不 明
72   氏家ら23） 36 男  不明 左  不 明不明応力腋
73  辻本ら24） 62 男 左季肋部有痛性腫瘤 左 19×7×6
1SOOg   IO3日目
（腎含む） 死亡
74  林 ら25） 36
   全身倦怠感
男  腹部膨満
   下肢浮腫
右  不 明 不 明超服
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